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Abstract
Italian director Paolo Virzi’s latest film The Leisure Seeker is based on the book by American writer Michael Zadoorian. 
The original novel tells a story of the American old couple’s travel to Disneyland in L.A. through route 66, which is 
described as “mother road” in Steinbeck famous novel The Grapes of Wrath. Virzi changed their goal instead of L.A to 
Hemingway Museum in Miami, thus husband with dementia and wife with the terminal cancer drive their camping car 
along route 1. On the road, they repeat to loose and to find each other again. Like Viaggio in Italia by Roberto Rossellini, 
and Dubliners by James Joyce, the insane husband has acute jealousy to wife’s ex-boy-friend. Although his madness reveals 
that he was unfaithful to his wife, his confession demonstrates his true love for her. It is an epiphany moment that the 
reason Virzi abandoned the route 66, which shows us the American spirits of immigrants.










































ルミの『越境者』Il cammino della speranza（1950）や
ルキーノ・ヴィスコンティの『若者のすべて』Rocco e 
i suoi fratelli（1960）のように、南から北への移動は移





The Leisure Seeker という題名から連想される旅路に
は、フロリダ半島は格好の舞台でもあった。








































　『 マ イ・ ネ ー ム・ イ ズ・ タ ニ ー ノ 』My Name Is 
Tanino（2002）
　『 カテリーナ、都会へ行く』Caterina va in città（2003）　
※映画祭上映
　『 ナポレオンの愛人（N- 私とナポレオン）』N; Io e 
Napoleone（2006）※ DVD 題名、映画祭上映
　『 見わたすかぎり人生』Tutta la vita davanti（2008）　
※映画祭上映
　『 はじめての大切なもの』La prima cosa bella（2010）　
※映画祭上映



































































































































説『 怒 り の 葡 萄 』The Grapes of Wrath（1939） は、

















































　If you ever plan to motor west
　Travel my way
　Take the highway that’s the best
　Get your kicks on Route 66
　It winds from Chicago to LA
　More than two thousand miles all the way













































　1960 年から 1964 年まで、嘗てのヒット曲の『ルート
66』を主題曲として使用した CBS の TV ドラマ『ルー
ト 66』が放送された。バド（マーティン・ミルナー）
とトッド（ジョージ・マハリス）の二人の若者が、コル
ベット・スティングレーのオープン ･ カーでルート 66
を旅しながら、行き先々の町で様々な出来事に遭遇する








する犯罪ミステリー・シリーズの第 9 作で、ルート 66
沿いに殺害した幼児の遺体を埋めるシリアル・キラーの
捜査と、ヒロインの実父探しが絡み合って展開する。原





















































































































































ることになる。ルート 66 からルート 1 へ変更したもう
一つの理由は、夫婦間の確執を描いたロベルト・ロッセッ
リーニの『イタリア旅行』からの影響があった。
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※ 本稿は、日本映像学会第 4 回映画文献資料研究会の口頭発表に
加筆訂正したものである。
